
















Miyatake Gaikotsu and Old-Photographs Archives  






































































　 1 - 2 　明治文庫と『公私月報』
























































を事例に―」『ジャーナリズム＆メディア』 ₆号、₂₀₁₃年 ₃ 月。

























は、白木屋主催の三都連合古書即売会（₁₉₃₄年 ₆ 月 ₁ 日）、京橋の第一相互館で開催の烏合会古書展
覧即売会（₁₉₃₆年 ₉ 月₂₈日）、大阪松坂屋主催の古書展覧即売会（₁₉₃₆年₁₂月₁₀日）、銀座松坂屋主催
の古書展覧即売会（₁₉₃₉年 ₁ 月₁₉日）、神田駿河台下の東京図書倶楽部で開催の東京古典連盟古本即
売会（₁₉₃₉年 ₁ 月₂₄日）で、古写真を入手する機会を得た。なかでも、₁₉₃₄年（昭和 ₉） ₆月 ₁日の
三都連合古書即売会では、数年来待望の逸品を入手する千載一遇の機会に接した。京都の細川開益堂
出品の全眞社発行『写真新聞』₁₀号揃（₁₈₇₉年 ₇ ～ ₉ 月）を₁₅円で購入した一件である₂₄。同紙は写
₁₉　宮武外骨「古珍写真八百五十枚」『公私月報』₉₅号、₁₉₃₈年₁₀月、 ₅頁。
₂₀　宮武外骨「公私混合日記（七十）」『公私月報』₉₈号、₁₉₃₈年₁₂月、 ₈頁。
₂₁　宮武外骨「公私混合日記（五十六）」『公私月報』₁₉₃₇年 ₈ 月、 ₈頁。
₂₂　宮武外骨「アテコミ値の古本類」『公私月報』₉₅号、₁₉₃₈年₁₀月、 ₇頁。
₂₃　宮武外骨「印紙形の小写真」『公私月報』₃₆号、₁₉₃₃年 ₈ 月、 ₅頁。






































№ 年月日 公私月報 名前 肩書 提供写真 貸・譲 備考





































































































































































































































開・共有の対象としたのは、（ ₁）史料情報（映像・データ）、（ ₂）新規収得・購入情報、（ ₃）伝来
情報である。
　 3 - 1 　明治文庫等での現物公開――訪問者・照会・研究会――
　写真史家にとって明治文庫の史料群は無視しえないものであったはずである。仔細は不明だが、長
崎の写真史家永見徳太郎は、₁₉₃₂年（昭和 ₇） ₇ 月₁₂日に明治文庫を訪ね、「明治元年発行の『崎陽
雑報』を入手せし事などの談」を外骨としている。







₂₈　宮武外骨「民権家植木枝盛の写真」『公私月報』₈₀号、₁₉₃₇年 ₆ 月、 ₄頁。
₂₉　宮武外骨「林若吉の蔵書売立会」『公私月報』₉₅号、₁₉₃₈年₁₀月、 ₃頁。
₃₀　宮武外骨「古珍写真八五〇枚」前掲『公私月報』₉₅号、 ₅頁。


































₃₃　宮武外骨「公私混合日記」『公私月報』₁₀₁号、₁₉₃₉年 ₄ 月、 ₄頁。
₃₄　宮武外骨「公私混合日記（一二）」前掲『公私月報』₃₇号、 ₈頁。










































































№ 民権家名 提供者 号 掲載年月 備考
₁ 山口俊太（明治₁₅年頃） 秋山弥助 ₂ ₁₉₃₀年 ₉ 月 和歌山出身の自由党員・衆議院議員
₂ 大井通明（明治₁₅年頃） 秋山弥助 ₁₀ ₁₉₃₁年 ₆ 月 山形出身の自由新聞社記者
₃ 戸田欽堂（明治初） 柳田泉 ₁₁ ₁₉₃₁年 ₇ 月 北辰社員、美濃大垣藩主三男
₄ 西園寺公望（明治元年） 小泉三申 ₂₃ ₁₉₃₂年 ₈ 月 東洋自由新聞社主
₅ 島田三郎（明治₄₀年代） 宮武外骨 ₂₅ ₁₉₃₂年₁₀月 横浜毎日新聞記者、嚶鳴社員、改進党員
₆ 自由党の四名士肖像 宮武外骨 ₃₄ ₁₉₃₃年 ₇ 月 板垣退助、星亨、河野広中、松田正久
₇ 楠瀬喜多（民権婆様） 宮崎晴瀾 ₃₄ ₁₉₃₃年 ₇ 月 土佐出身の女権拡張論者
₈ 江間俊一 宮武外骨 ₃₆ ₁₉₃₃年 ₉ 月 静岡出身の代言人、自由党員
₉ 鈴木田正雄 柳田泉 ₃₈ ₁₉₃₃年₁₁月 読売新聞・東北自由新聞等の記者
₁₀ 改進党の新聞記者（明治₁₇年） 宮武外骨 ₄₃ ₁₉₃₄年 ₄ 月
大熊重信、河野敏鎌、小野梓、矢野文雄
ら₁₇名
₁₁ 桑野鋭（明治₁₅年頃） 秋山弥助 ₄₆ ₁₉₃₄年 ₇ 月 筑後柳川出身の自由党員、評論新聞等記者
₁₂ 尾崎行雄（明治₂₂年₁₀月） 宮武外骨 ₄₆ ₁₉₃₄年 ₇ 月 改進党員、郵便報知新聞社記者
₁₃ 上田農夫（明治₁₅年頃） 秋山弥助 ₄₉ ₁₉₃₄年₁₀月 岩手県出身の自由党員、県会議長




伊藤痴遊 ₅₈ ₁₉₃₅年 ₇ 月
大井憲太郎、河野広中、伊藤痴遊、荒川
高俊、花香恭次郎ら旧自由党員
₁₆ 飯島花月（上田花月：大正 ₉年） 三田平凡寺 ₆₃ ₁₉₃₅年₁₂月 信州上田出身の『団団珍聞』投書家
₁₇ 末広鉄腸 宮武外骨 ₇₀ ₁₉₃₆年 ₈ 月 朝野新聞記者、立憲改進党員
₁₈ 自由党員写真帖（明治₁₅年頃） 秋山弥助 ₇₄ ₁₉₃₆年₁₁月
明治₁₅年頃の岩手を中心とする長野、東
京、神奈川等の民権家写真帖
₁₉ 植木枝盛（明治₁₃年頃） 林茂 ₈₀ ₁₉₃₇年 ₆ 月 土佐出身の自由党員、民権思想家
₂₀ 鈴木傳五郎（明治₂₃年） 宮武外骨 ₈₂ ₁₉₃₇年 ₈ 月
香川県高松出身の民権派雑誌『純民雑
誌』社主






₉₄ ₁₉₃₈年 ₈ 月
短薙頭の高梨哲四郎。『明治弁護士列
伝』所収























































































































₅₀　宮武外骨「再勤せし芸妓小勝の写真」『公私月報』₅₅号、₁₉₃₅年 ₃ 月、 ₆ 頁、宮武外骨「公私混合日記
（六十七）」『公私月報』₉₅号、₁₉₃₈年₁₀月、 ₈頁。




























Miyatake Gaikotsu and Old-Photographs Archives  
in Prewar Showa Period
Naoto OGAWA
　From the viewpoint of historical sociology, this paper examines the formation of the Meiji 
Shinbun Zasshi Bunko at Tokyo Imperial University Faculty of Law as ʻold photographs ar-
chivesʼ in early Showa period and the social functions of the archives, such as the creation 
and the reproduction of new communications and relationships concerning old photographs 
among people using the Bunko as a node.
　Particularly, I analyze the operation manager of the Bunko, Miyatake Gaikotsuʼs activity to 
not only collect old photographs but also preserve and exhibit them. Similarly, I analyze the 
role of the public relations magazine ʻKoshi-Geppoʼ.
　Although the issues on the relation between the archives and society have been over-
looked in historical studies, this paper focuses on them.
　The results suggest that Miyatakeʼs activity was a big project to build up the old photo-
graphs archives composed of two kinds of archives. One is the Meiji Shinbun Zasshi Bunko 
as the physical storage and preservation of records, the other is the public relations maga-
zine ʻKoshi-Geppoʼ as the storage and preservation of paper based media. To establish the 
old-photos archives was practice of the ʻformation of photograph historical materialsʼ, includ-
ing expectation that they would be used as the sources of historical studies or in historical 
descriptions.
　For instance, in the prewar Japanese architectural history society, the members used the 
old photographs from Meiji Shinbun Zasshi Bunko for their studies. In short, Miyatakeʼs at-
tempt prepared preconditions for a new method of study using photograph historical materi-
als.
　Additionally, the following points would be important to consider the relation between so-
ciety and the archives. Accumulation and exhibition of the old-photos at the Bunko promoted 
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the social sharing of the information from old photos collected there, and also created new 
communications, practices and relationships among people who had the same interest 
through update of the old-photos information and donation of new materials. Therefore, the 
qualitative improvement and quantitative expansion of the archives in themselves have been 
realized. New information was re-shared in society by exhibiting such revised materials oc-
casionally. Finally, a series of ʻcirculationʼ to guarantee the social sharing and update of old-
photos information occurred between the archives and society. 
